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Securing land for public use in cities, and its eŠect on agriculture:
A case of pear cultivation and a land readjustment project in Inagi
Kazumi KIKUCHI1 and Tomoko ICHIDA2
Abstract
In urban areas, infrastructure projects to improve the living environment, such as construction of roads and
parks, have been carried out by modifying and abolishing agricultural land. The majority of these projects are
land readjustment projects, under which agricultural land is appropriated and replaced with reduced substitute
land.
The author took up the case of a land readjustment project and the cultivation of pears in Enokido,
Yanokuchi, Inagi in order to investigate the eŠect of such projects, which aim to secure land for public use, on
urban agriculture.
The Enokido region was an area of highly productive cultivation of pears. In 1988, a decision was made to
carry out a land readjustment project, with the aim of constructing a trunk road. In the 25 years that have
elapsed since then, the area of agricultural land in the region has been reduced by twice as much as originally
planned and the number of pear producers has fallen by approximately half.
Research was carried out into ˆfteen farmers who are cultivating pears in the region to gain an understand-
ing of the causes of the reduction in agricultural land. The area of agricultural land fell ˆrst because under the
project the area of the replacement land was less than that of the original area.
Other reasons for the reduction in agricultural land were that the designation of being a productive green
zone was lifted because the area of the agricultural land no longer met the requirement to be a productive
green zone. Moreover, some farmers decided, of their own accord, to develop their agricultural land into real
estate projects. Some farmers gave up fruit cultivation either because the replacement land was inadequate or
because it took a long time for the project to reach completion.
On the other hand, of the thirteen farmers who abandoned pear cultivation during the 25 years from the com-
mencement of the project, ten of them experienced a transfer of property as part of an inheritance. It is not
known which came ˆrst, the change in ownership due to inheritance or the conversion of their agricultural
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land. Nevertheless, it is considered that inheritance signiˆcantly aŠected the continuation of farming to the
next generation.
In land readjustment projects, the rate of loss of agricultural land is generally high, and the same rate applies
to all of the farmers regardless of whether or not they wish to continue farming; consequently, the area of
agricultural land is reduced.
The necessity for urban agriculture is now being seen in a better light. It is desirable to reconsider the
present way of securing land for public use to ensure the future of urban agriculture.



























































































































































稲城市は人口 8 万余り，面積 1,761 ha，新宿から
20 km，多摩川の沖積低地である平野部の旧市街地




























は 2 万人を超え，平成25年時点では 8 万人余りとな
っている。それに伴い農業人口は昭和45年の 8台か
ら現在は 1台に減少し，農地面積は昭和25年の 500

















































































種 目 従前() 従後（)




























明治33年長十郎，5 年後に20世紀導入。栽培面積拡大，組合員増加。神田，新宿に出荷，大正 8 年に稲城果実青果組























































野菜 2 億 2 千万 41 53.7万






















































名（女性 2 名は婿を迎えた）で，4 名は兼業または短
期間職業に就いた後に就農したが就農年月は長い。








積は 3 a から 40 a 程度で，そのうち梨園は少ない者
では 2 a 程度から多い者でも 40 a だった。多くが梨
に特化した農業を行っていたが，水田作を 2 名が行
っていた。2 名のうちの 1 名は梨の栽培面積が 2 a で
水田の面積が 20 a だった。また他の 1 名は調査中に
水田作をやめた。農地を賃借して梨を栽培する者が1
名いた。地区内外を含めた農地全体については 50 a

























1 OM 63 20 a 11 a 18 a －9 a ● 子はいない 自分で終わり ×
2 KH 59 30 a 10 a 80 a －10 a ★ 3 世代で営農 継続 ◯
3 KH 81 30 a 23 a 50 a －7 a 子，妻と営農 継続 ◯
4 HM 67 18 a 8 a 35 a －7 a ▲ 子は会社勤務 子は不明 ◯
5 SM 91 6 a 3 a 35 a －3 a ☆ 子が退職し後継 継続 ◯
6 TS 85 36 a 24 a 90 a －12 a 借地含む 子と営農（未婚） 継続（子未婚） ×
7 KY 75 30 a 20 a 20 a －10 a ◎ 夫死亡後継続 養女が継続 ◯
8 HM 75 25 a 19 a 50 a －6 a 子と営農 継続 ◯
9 KA 84 30 a 20 a 20 a －10 a 柿含む 娘婿は継がない 自分で終わり ◯
10 OH 84 22 a 15 a 15 a －7 a 水田含む 子は海外勤務 自分で終わり ◯
11 HH 77 60 a 40 a 60 a －20 a 子夫婦と継続 継続 ×
12 HT 85 35 a 18 a 18 a －17 a ◎ 子は役所勤務 自分で終わり ◯
13 HK 73 12 a 8.4 a 1 ha －3.6 a △ 子は会社勤務 子は不明 ◯
14 KK 65 20 a 10 a 10 a －10 a ● 自身退職後就農 子は不明 ◯






























































除いて全農地面積が 50 a 以上だった。
面積が 50 a 以下でも継続する事例 7 では後継者が
養女であり，事例 5 では後継者が定年退職者だった。
) 就農していない子世代と農業継続の関係












 例目 K. A さん（歳男性）
農作業はずっと 1 人で行ってきた。終戦直後に 70
a あった農地は，南山区画整理（注 2）以前に 20 a を
ゴルフ場に売却し，父の相続に関連して 20 a を売却

























 例目 H. T さん（歳女性）
自分は女性だが，生まれ育った家を継承した。榎戸



























 例目 T. S さん（歳男性）
150年続く農家である。戦前，親が借りていた農地
が農地解放で払い下げになったり，苦労して農地を取






榎戸区画整理では 18 a の所有農地が 12 a になり，
18 a の借地農地がやはり 12 a に減じた。昭和48年に
榎戸区画整理から農地を守りたいとの思いで場所の近
い農業者 7 人が農地を集めて東京都の優良集団農地
指定をとった。第 1 号だった。当時は面積が 2 ha 必
要だった。そのために短期間で低地の水田を土盛りし
















































営農状況 特 記 事 項
1 TD ◯ 22 a 子は賃貸用店舗も経営。
2 TI ◯ 15 a 子は建売を建設し家賃収入で生活。
3 HI ◯ 11 a 野菜栽培 息子は国鉄退職後農地を相続。区画整理後は野菜に転向。
4 HS 15 a 他所で梨 貸家，郵便局を経営。他地区で梨を栽培。
5 HH ◯ 20 a 少量野菜 息子が貸家,および自家用野菜栽培。
6 IM ◯ 21 a 生産緑地に対する納税猶予を受けるが，後に解除される。コンビニ等経営。
7 NT ◯ 25 a 少量野菜 子はアパート経営や自家用野菜を栽培。
8 IT 10 a 熱心に梨を栽培するが，散財し，区画整理を契機に貸家を建てる。
9 KH ◯ 13 a 市役所勤務の子が相続。病気で農業をやめ農地転用。家賃収入あり。
10 SY 20 a 少量野菜 病気で梨をやめ，自家用程度の野菜栽培。アパート収入で生活。
11 KT ○ 28 a 他所で梨 子は病院勤務。榎戸は相続時に農地転用するが他所で梨継続。
12 KK ◯ 25 a 少量野菜 子は教師で，相続後に貸家経営および自家用程度の野菜栽培。



































4.1020 ha であり，区画整理事業実施前の平成 4 年時







因があった（図 43）。その 3 つは独立するものでは
なく，◯→◯→◯の方向で因果関係を持っていた。
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た。耕地面積は 50 a 以上がほとんどだった。
若い世代が後継するためには一般勤労者と同程度の
収入を確保することが必要になる。調査では事例 3













































































































注 2 ) 平成13年から稲城市の多摩丘陵部分・南山地区で行わ
れている組合施行の区画整理事業である。榎戸地区の農
業者の多くが同地に山林や農地を所有している。
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